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　参加群22名（平均月齢47.1 ヶ月（SD = 4.7 ヶ月），
男児6名，女児16名），非参加群29名（平均月齢



























































































































































































らも，２群間の差は有意ではなかった（t (43) = 0.29, 













平均 標準偏差 平均 標準偏差
月齢 47.10 4.70 48.75 2.47
事前 読書活動傾向 18.86 3.44 15.37 5.05
１週間後 読書活動傾向 18.24 3.24 15.88 5.42
絵本を開いた回数 2.48 1.25 2.38 1.06
１ヶ月後 読書活動傾向 18.64 3.97 15.92 5.44
絵本を開いた回数 2.10 1.09 2.19 1.01



































































































Carrick, N., Rush, E., & Quas, J. A. (2013). 
Sugges t ib i l i ty and imagina t ion in ear ly 
childhood. In M. Taylor (Ed.), The oxford 
handbook of the development of imagination. 









Schleicher, A., & Tamassia, C. (2000). Measuring 
Student Knowledge and Skills: The PISA 2000 
Assessment of Reading, Mathematical and 
Scientific Literacy. Education and Skills.
富田昌平・原充代 (2006) 「幼児における空想と現実
の区別の認識」，『幼年教育研究年報』，28, 51-59.
文部科学省 (2006) 『読解力向上に関する指導資料 : 






Pittsburgh Post-Gazette (2007). Tracking what 
happens when stuffed animals sleep over. 
(January 25, 2007)






Wade B. & Moore, M. (1998). An early start with 
books: literacy and mathematical evidence from a 
longitudinal study. Educational Review, 50(2), 
135-145.
Woolley, J. D., Boerger, E. A., & Markman, A. B. 
(2004). A visit from the Candy Witch: Factors 
influencing young children’s belief in a novel 
fantastical being. Developmental science, 7(4), 
456-468.
脚注
注⒈「カレントアウェアネス」（Current Awareness）は，
図書館や図書館情報学に関する最新の動向を紹介・
解説する国立国会図書館の情報誌であり，2006年
からウェブサイト「カレントアウェアネス・ポー
タル」を開設している（http://current.ndl.go.jp/）。
